





























1983，Inoue 2005，Backhaus 2005，エツコ =オバタ =ライマン 2005，田中他 2007など）。近年は
これに倣い，首都圏と他の地域の言語景観の違いを検討し，その地域の特徴を明らかにする研究
も行われている（田中他 2012，中村他 2013，磯野 2012，今村・塚原 2014など）。さらに，日本
国内だけでなく韓国，台湾，中国などの東南アジア諸国における日本語の掲示物を調査し，その
地域と日本語，日本文化との関係を検討した調査も行われるようになってきている（王 2013，
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 （iPhone版） （Android版） 
図 2　製作したツールの撮影画面
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的な表計算ソフトを用いれば自由に分類項目と値を設定できる。























行った。今回の検証は，2015年 12月 1日の 9:14～ 11:27に行い，製作したツールが写真の分別
と分類を行うことができるかを検証した。このため表記の揺れが観測でき，その結果と理由があ
る程度予想できる地域を調査対象に選ぶ必要があった。
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表 3　文献に現れる「稲村ガ崎」の表記
文献名 出版社など 刊年 表記
東海道名所圖会　巻 6 崇文堂前川六左衞門 1797 稲村嵜（本文）
稲邑嵜（イラスト）
鎌倉名所図会 東陽堂 1897 稲村崎（本文）
稲村ヶ﨑（地図）
大日本地名辭書 冨山房 1903 稲村埼
帝国地名大辞典 又間精華堂 1903 稲村ヶ崎
東海道名所図会　下巻 日本随筆大成刊行會 1928 稲村崎（翻刻）
日本地名大辭典　第 1巻 日本書房 1937 稲村ヶ崎
日本地名大事典　第 5巻 朝倉書店 1968 稲村ヶ崎
角川日本地名大辞典 角川書店 1984 稲村ガ崎（町の名前）
稲村ヶ崎（岬の名前）
神奈川県の地名 平凡社 1984 稲村ヶ崎
日本地図地名事典 三省堂 1991 稲村ヶ崎
全日本地名辞典 人文社 1995 稲村ガ崎
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4.3 調査用ソフトウェアの動作
　今回の調査は約 2時間かけて行い，利用したスマートフォンは，Galaxy Nexusで Androidのバー
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A Study on a Linguistic Landscape Survey Tool to Improve Data Marshaling
TAJIMA Koji
National Institute of Technology, Gifu College / Project Collaborator, NINJAL [–2016.03]
Abstract
The landscape of characters or language on a street signage or poster is called a linguistic landscape. 
It is studied by not only linguistics but also geography and sociology researchers. This study 
describes a survey tool for linguistic landscape research. We developed and applied the tool to 
a survey in Inamuragasaki, following which we reviewed the process of the linguistic landscape 
survey. Further, a collecting tool application for smartphones that could organize photographs 
for each subject was created. In addition, we developed confirmation and visualization tools for 
personal computers. The reliability and stability of research activities in the survey were improved 
by using the global positioning system and digital camera on smartphones. On the other hand, 
to save the collected data, we used the comma-separated value and jpeg formats, which help 
data reuse and review by other researchers. We tested the collection tool on the signage at the 
Inamuragasaki area. In this test, the collection tool worked satisfactorily for approximately 2 hours, 
and the collected data could fulfill our requirements.
Key words: linguistic landscape survey, landscape signage, survey tools for smartphones
